



















Current status and correlation factor of outcome expectancy for collective psycholog
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研究成果の概要（英文）：These studies focused on outcome expectancy (OE) for collective psychological perf
ormance. First, we used principal component analysis to develop an OE scale to rate psychological performa
nce. Next, we explore the relationships between OE for psychological performance and demographic variables
. The participants were Japanese college athletes from the first to third years from 2-year or 4-year coll
eges. The scale's content validity and internal consistency were verified. OE score differed with respect 
to gender, level regularly played at, and whether the player participated in individual or team sports. Ho
wever, OE score did not differ with respect to grade. OE score was related to group size (total number of 
team members) and total number of workout session hours. It was indicated OE for collective psychological 





































































































































































































度 (荒井, 2011)」を用いた。この尺度は 1
因子 (成分) 構造であり、妥当性 (内容的妥
当性) と信頼性 (安定性と内的整合性) が
確認されている (荒井, 2011)。 
(3) 手続き 
1回目の調査は、研究Iと同時に実施され、
2 回目の調査は約 2 ヵ月後に実施された。具
体的に記述すると、1回目の調査は、2012 年
12月22日―25日に行われ、2回目の調査は、










男子 155 名・女子 154 名であり、学年の内訳
は、1年生 112 名、2年生 98 名、3年生 99 名
であった。居住地の内訳は、北海道 28 名、
東北地方 27 名、関東地方 97 名、中部地方 44
名、近畿地方 50 名、中国地方 24 名、四国地












ーマンスに対する結果予期は 1 因子 (成分) 
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